





























































































Mom and Dad arrived for lunch, and went into the dining room.  Dad moved 
towards his usual seat in front of the window that opened to the backyard. 
Before he could get around the side of the table, I took a deep breath and said, 
“Dad, this is going to be your place, next to Mom, on the side.” He stopped 
and looked at me.  Then he sat where I had indicated. . . .
. . . I don’t know how Dad felt. I do know that, though removed from his 
usual place, he continued to share his best self with us, telling stories of his 
childhood and youth to the delight of his grandchildren.
It wasn’t easy, but I sense that there is also something good in the change 
which has occurred.  I am beginning to learn that “honoring one’s father” is 
more than the question of which place to occupy at the dining table.  It also 
means listening, wherever we sit and whatever our own positions, to the stories 












Williams は The Long Revolution において、“Communication is the process of 
making unique experience into common experience, and it is, the claim to live.” (58) 
と述べ、個人の体験、経験を “share” することにより、その経験を “common 
experience” “common meanings” にすることの重要性―― “the claim to live”
――を説いている。さらに、続けて以下のように述べてもいる。
the process of communication is in fact the process of community: the sharing 
of common meanings, and thence common activities and purposes; the 
offering, reception and comparison of new meanings, leading to the tensions 








As early as the C17, communication also had another, more participatory 
sense.  Here it referred to a common participation or a shared quality or 
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affinity, as in the Christian communion.  This is strongly present in the 
contemporary American English usage, where a speaker may preface their 
remarks by saying that they wish to “share something” with their hearer 
or audience. A further sense focuses on the idea of communication as, 
potentially, a process of “making common to many” a particular set of ideas or 
experiences. （Morley 48, 太字原著者、強調筆者）
ここでもWilliamsの議論を受けて、「コミュニケーション」という語に、
“share” することを通してある種の考えや経験を “common” にするという
意味合いを見出している。
先ほどの長文問題において父は具体的に何を “share” しているかといえ
ば、“stories of his childhood and youth to the delight of his grandchildren”、すな
わち自身の “unique experience” を、孫たちとのコミュニケーションを通し
て、世代を超えた、一家にとっての “common” なものにしようとしてい
るのである。そして息子も、“It [honoring one’s father] also means listening, . . . 
to the stories Dad longs to tell.” とあるように、父の経験を孫たちを含めた家





の父に “Dad, this is going to be your place, next to Mom, on the side.” と今ま
でとは違う場所を指して述べる。すると父は “He stopped and looked at me.”
と「私」に視線を投げかけ、“Then he sat where I had indicated.” と座る。父
は「私」を見ただけで、「私」の発言の意図、さらにはその発言に込められ
ている「私」の複雑な感情まで理解したと思えるほど従順に従う。この場
面では、父の感情は語られない上に (“I don’t know how Dad felt.”)、厳密に
は「私」が父に決定的な発言をした瞬間の感情も語られない―― その瞬間














“In fact,” Grandpa said, “I did not think he [a very special albino gorilla] 
was real when I first saw him.  When I moved closer, though, he turned slowly 
toward me and calmly looked directly into my eyes.  For the first time ever, 
I felt intelligence and awareness in the eyes of another species.  It made an 
impression on me that I will never forget. . . .  As we gazed into each other’s 
eyes, the 140-kilogram gorilla suddenly slapped his hand flat against the glass 
wall, making a loud, forceful sound that made all the people in the room cry 

























コウモリの話を専門家に聞いた後、語り手が “I was silent.” と無言になっ
てしまうが、問題の問3では、“Why did the author fall silent when he talked 
with the bat specialist?” とまさにsilentになった理由が問われる。
問3: Why did the author fall silent when he talked with the bat specialist?
1. He felt reassured about the situation.
2. He found out that it would be impossible to remove the bats.
3. He learned that he would be able to share his luck with the expert.






with a quiet smile, the old man made ready to start for home.” となり、これも問
5で “Why did Fred smile as he set off for home?” と “quiet smile” の理由が問
われる。
問5: Why did Fred smile as he set off for home?
1. He was looking forward to having a delicious trout for dinner.
2. His daughter’s family would praise him for catching such a fine fish.
3. The people who had teased him would have to apologize to him.

























Too often, “communication” misleads us from the task of building worlds 
together.  It invites us into a world of unions without politics, understandings 
without language, and souls without bodies, only to make politics, language, 














当てることになる。本論文で取り上げてきた “the process of making unique 











問4: Witness A probably thinks that there was almost an accident because of 
1. the new traffic signals at the intersection
2. the sports car ignoring the traffic signal
3. the truck moving to avoid the sports car
4. the van going too fast for the area
正解は、Witness Aの証言にある “The signal was red, but instead of slowing 
down, the car [a brand-new sports car] sped ahead rapidly.  The driver was going to 
go through the intersection when the light was red!” という文から判断して選択
肢2となる。
一方、問5は以下のとおりである。
問5: Witness B probably thinks that there was almost an accident because of 
1. the sports car speeding through the intersection
2. the traffic signals that were put up recently
3. the truck turning away from the sports car
4. the van driver driving dangerously
正解は、Witness Bの証言にある “as the van was approaching the signal, the 
light turned from green to yellow.  But the driver went faster when he should have 
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てからスマートフォンを手に取るが “Without thinking, as was my usual habit 
in the morning, I started to walk to my desk where my smartphone had completed 
charging and . . . I stopped.” という部分の、この三点リーダ部分の心情を問
う問題、いわば先ほどの例にもあった沈黙部分を問う問題が出題されている。
問4: At the end of the story, Yuji did not pick up his smartphone because he 
1. decided it was time to improve his attitude
2. realized that it was not yet fully charged
3. wanted to stick to his old priorities







問3: The cat thought, “I don’t like this guy,” because Yuji  
1. could not recall the taste of food he had eaten at breakfast
2. tried to hide his efforts to study for the final exams
3. was making fun of his mother’s concern for his future.





問5: What is the theme of this story?
1. Cats have much better senses than humans.
2. Observing yourself can lead to self-change.
3. People using smartphones look strange.
4. Unbelievable things can happen in dreams.
正解は選択肢2の “Observing yourself can lead to self-change.” だが、選択肢3
の “People using smartphones look strange.” や選択肢4の “Unbelievable things 












違うということである。本論文で取り上げた問いの答え、“to improve his 
attitude”、“showing respect for people or things around him”、“observing yourself 
can lead to self-change” はいずれも、ネコの姿になって人間の自分を見る
という特異な体験をしなければ得られないというような洞察ではなく、一
般的な、ともするとクリシェに近い洞察である。この問いにおいては、
ネコになるという特異な体験、“unique experience” を読者との “common 
experience” として共有するのではなく、“common experience” を “unique 
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S 22 (1947)年3月［試案］ 文部省発行
S 26 (1951)年7月［試案］ 文部省発行
S 30 (1955)年12月 文部省発行
S 35 (1960)年10月 文部省告示
S 45 (1970)年10月 文部省告示
S 53 (1978)年8月 文部省告示
H元 (1989)年3月 文部省告示 
H 11 (1999)年3月 文部省告示



















































































































































会 話、 キ ャ ン プ 場 で3人
（ティー、パット、アンディ）
がテントの設営などを行って
いる
物語（一人称）、親の意向で幼
少時にブラジルから日本へ移
住したエレナが体験した摩擦
と救い
H16年
（2004年）
会話、クラスメートのユキと
ゲリーが、オンライン学級新
聞について話している
物語（三人称）、2人の水泳選
手ケイトとアンジェラが軋轢
を経て成功と友情を手にする
H17年
（2005年）
会話、小学生たちがテレビ局
で天気予報の撮影を見学して
いる
物語（一人称＋手紙）、1人の
少年のサマーキャンプでの成
長物語
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センター
試験
表記年度
対応する
学習指導
要領
問題の
形式・題材の
変化
第5問 第6問
H18年
（2006年）
H10年度
告示版
会話、駐車場に止めた車の描
写について色や駐車場所のや
り取り
物語（一人称）、実家の隣に住
む不愉快な老人に、語り手と
同じ大学の学生が助けられた
H19年
（2007年）
会話、A：韓国から福岡に遊
びに来る韓国人友人との待ち
合わせ、B：新しいゲームの
説明
物語（三人称）、欧州旅行に行
く19歳の孫娘にアドバイスを
求められた祖父が、バルセロ
ナの動物園にいたアルビノの
ゴリラについて話す
H20年
（2008年）
第5問に
絵、図導入、
第6問が
説明文になる
絵、図に合う説明文、A：猫
の防御反応　B：月、点線，
四角、矢印、丸などの英語表
現を使用した図の説明　C：
女性と兄がアーチェリーの練
習をしている4枚の連続した絵
説明文（一人称）、就職活動を
始めた大学3年の姪アンから聞
いた話としてIT革命が仕事の
スタイルに及ぼした影響を述
べる
H21年
（2009年）
絵、図に合う説明文、A：鼓
笛隊隊長のユニフォーム　B：
橋の説明　C：引っ越しの荷
物運びの様子を描いた4枚の連
続した絵
説明文（一人称）、大学3年の
筆者が英英辞典、英和辞典の
良さを理解し、2つの辞書の使
い分けることを勧める
H22年
（2010年）
リスニング
問題導入
2つの証言、ある事故について
の2人の証言
説明文、「子供」という概念の
形成について
H23年
（2011年）
2つの証言、父と娘が家族旅行
について語る
説明文、げっ歯類の種の保存
に成功している理由について
H24年
（2012年）
2つの証言、カナダの大学に留
学した日本人学生の帰国後の
体験のスピーチ
説明文、procrastination（引き
延ばし）について
H25年
（2013年）
映画のレビュー 2本、日本で
作成された映画に関する日本
人鑑賞者と英語母語話者の鑑
賞者によるレビュー
説明文、ダンスについて、フ
ランス・イギリスの社交界、
アフリカ、ニューギニア、ト
リニダード・トバゴのダンス
を紹介
H26年
（2014年）
日記と手紙、スペイン人画家
の日記と彼の日本生まれの孫
の手紙
説明文、音楽を聴く機器の性
能向上について
H27年
（2015年）
メール2本、娘が学校になじ
んでいないのではないかと心
配するアメリカ人父が、中学
校の担任にメールし返事をも
らった
説明文、素人が科学の研究を
手伝っている事例紹介
H28年
（2016年）
H20年度
告示版
第5問に
物語復活
物語（一人称）、料理コンテス
トに出る叔父について
説明文、オペラの現状と課題
について
H29年
（2017年）
物語（一人称）、猫になって、
人間である自分を客観視する
夢を見たユウジ
説明文、友情を長続きさせる
秘訣について
38
